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  In order to evaluate optimal sample storage method for dust analysis of polar ice core samples, we compared different 
sample storage bottles and methods. We found that glass bottles without packing had the lowest blank level for dust 
concentration. Changes of dust concentration in refrigerated samples (the Dome Fuji ice core) were less than analytical 
precision (approximately ±10%) after more than 1 year of storage. On the other hand, dust concentrations in refrozen samples 
tended to increase and large particle ratios (particle size: >0.98 µm) tended to decrease, suggesting that freezing processes 
influenced to concentration and particle size of dust in the samples. Different dispersants such as non-ionic, anionic and 





















度（約 10％）以下にとどまった。一方凍結保存した試料は、ダスト濃度が上昇し、かつ粒径 0.98 µm 以上の粗大
粒子の割合が減少傾向にあった。これらのことから、凍結によるダストの粒径と濃度への影響が示唆された。分
散剤添加の影響については、冷蔵の場合ダスト濃度減少の傾向が見られた。一方、凍結の場合陰イオン性および
陽イオン性分散剤を除いて、ダスト濃度の減少が見られたが、陰イオン性および陽イオン性では、ダスト濃度の
増加が見られた。これらの結果から、分散剤の種類によって、ダスト濃度への影響が異なることが示唆された。 
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